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for Central Government in Japan
	 	 	 	 稲　田　圭　祐
	 	 	 	 Keisuke	Inada
【Abstract】
In Japan, accounts statements for central government have recently been improved. There are 
requirements balance sheets, operating cost statement, and cash flow statement based on business 
accounting. The object of this study is to review the usefulness government financial statement, a 
business type statement based on the accrual accounting, and to provide an analysis on accounts system 
of Japanese central government.
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46.6 兆円（対前年度比＋ 0.1 兆円）については，
「受給者増加による基礎年金給付費の増加等によ
り 0.1 兆円増の 46.6 兆円となりました。なお社会
保障関係費は，『社会保障給付費』だけでなく，
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15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度
資産・負債差額に対する「フロー概念
の財政収支」のシェア（A）
0.09388 0.07581 0.05536 0.05415 0.04240 0.08202 0.13172 0.10048
「フロー概念の財政収支」の増減率（B） - -0.08696 -0.23810 -0.06250 -0.20000 1.16667 0.88462 -0.14286
「フロー概念の財政収支」の資産・負債
差額への寄与度（At-1）×（Bt）
- -0.00816 -0.01805 -0.00346 -0.01083 0.04947 0.07256 -0.01882
資産・負債差額（債務超過分）の伸び率 - 0.13061 0.04332 -0.04152 0.02166 0.12014 0.17350 0.12366
（出所）筆者作成。
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